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ملخص:

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مستوى طبيعة عالقة الوالدين بكل من أبنائهم المتميزين وغير

المتميزين من وجهة نظر الوالدين وأثر بعض المتغيرات على تلك العالقة ،وتكون مجتمع الدراسة من
جميع آباء وأمهات طلبة مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز من المرحلة الدنيا والمتوسطة والعليا في

األردن خالل الفصل الدراسي األول من العام 2222 /2242م ،وتكونت العينة من ( )122من آباء

وأمهات الطلبة ،وتم تطبيق مقياس طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم ،وأظهرت النتائج أن مستوى عالقة
الوالدين بكل من أبنائهم المتميزين وغير المتميزين كانت مرتفعة ،كما أظهرت فروقا ذات داللة

إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم تبعا لمتغير نوع االبن(عادي،

إحصائيا لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم
متميز) لصالح األبناء المتميزين ،ووجدت فروق دالة
ً
المتميزين تبعاً للمستوى التعليمي للوالدين لصالح الوالدين من فئة دراسات عليا مقارنة بفئة دبلوم ،أما
لمتغير جنس األبناءالمتميزين فلم توجد فروق ،كما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات الحسابية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم غير المتميزين تبعا لمتغيري جنس األبناءغير

المتميزين والمستوى التعليمي للوالدين.

الكلمات المفتاحية :عالقة الوالدين باألبناء ،الطلبة المتميزون ،الطلبة غير المتميزون.
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........طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم

The Nature of Parents’ Relationship with their Gifted and Non-Gifed
Sons and Some Variables Effect on that Relationship
Esra Mohammed Isam Asha*
Prof. Muna Subhi Zaki Al Hadidi**
Abstract:
This study aimed at finding out the level of the nature of the
relationship of the parents with each of their gifted and non-gifted children
from the point of view of parents and the impact of some variables on that
relationship, The study sample reached (400) from the parents of the
students from King Abdullah II schools for excellence from the lower,
middle and higher levels, and a scale of the nature of the parents’
relationship with their children was applied, the two researchers used the
descriptive approach, and the data was analyzed using appropriate statistical
methods the results showed that the level of parents’ relationship with each
of their gifted and non-gifted children was high, and also showed
statistically significant differences between the means of the level of
parents’ relationship with their children according to variable gifted and
non-gifted in favor of gifted children, There were statistically significant
differences (α = 0.05) between the means of the level of parents’
relationship with their gifted children according to the educational level of
the parents in favor of the parents at postgraduate level compared to the
diploma level. whereas the gender variable of the gifted children, there were
no differences, nor there were statistically significant differences between
the means of the level of Parents' relationship with their non- gifted children
according to gender variable, and parents’ educational level variable.
Keywords: Parent-child relationship, gifted student, non-gifted student.
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المقدمة:

يعد النظام األسري من القوى العظمى التي تؤثر في حياة الطفل ،واألسرة هي اللبنة األساسية

التي يقوم عليها المجتمع ،والتي أصبح يقاس تقدمها ورقيها بما تقدمه لتنمية عقول أبنائها واستثمارها،

ويعد الطلبة المتميزون ثروة للدولة ،لذا من الضروري القيام برعاية هذه الفئة والعناية بهم وبأسرهم،
ُ
وذلك بتوفير المتطلبات المادية والنفسية لهم ،وتوفير البيئة األسرية المالئمة ،والتي تعمل على احتضان
هذه الفئة من الطلبة المتميزين والذين يعدون مكسبا حضاريا للدولة.

إن من خصائص الموهوب أنه يالحظ البيئة أكثر من غيره ،ويتفاعل معها بصورة أقوى ويكون

ويعد البحث عن
مدركا لشعوره على نحو مرهفُ ،)Webb, Gore, Amand& Devries, 2007) ،
العالقات داخل األسرة والمناخ االجتماعي في المنزل له أهمية خاصة لفهم أفضل ولتطوير الكفاءة
االجتماعية لألبناء المتميزين ،ومن ثم الوصول إلى تلك الصحة النفسية المنشودة ،وهناك مجموعة من
األدلة التي تدعم وجهة النظر القائلة بأن التجارب العائلية اليومية والعالقات مع الوالدين أمر أساسي
لألبناء في تطوير مهاراتهم االجتماعية ،كما أن األسرة هي المكان الذي يتم فيه تكوين إحساس الطفل
بذاته ،ومن خالل األشخاص المهتمين بحياته تتم التفاعالت الدافئة ،وتساعد الطفل على رؤية العالم

بطريقة إيجابية كما أنها تسهم في أن تكون عالقته االجتماعية إيجابية مع اآلخرين (O lszewski-
.)Kubillus, Lee & Thomson, 2014; Campbell, 2002
هناك كثير من العوامل التي تسهم في التنمية االجتماعية المثلى للطلبة المتميزين ،ومن بين هذه

العوامل التي يحتمل أن يكون لها تأثير حاسم في التوافق النفسي واالجتماعي لألطفال المتميزين هو
البيئة العامة لألسرة

وعلى وجه خاص طبيعة العالقات بين الوالدين والطفل(Olszewski-

 ،)Kubillus, Lee & Thomson, 2014وإن النماط السلوكية المتعلقة بالوالدين مع أبنائهم هي من
أهم الجوانب التي تؤثر على تكيف الطفل ،والتنشئة االجتماعية والذي يتشكل بشكل كبير من قبل
عالقة الوالدين مع الطفل( ،)Maccoby, 1992فقد يواجه آباء األطفال الموهوبين مخاوف تختلف عن
األسر األخرى تعود للمشكالت الناتجة عن الخصائص المعرفية والشخصية الفريدة لألطفال الموهوبين،
وفي هذه األسر تميل أنماط الوالدين إلى التركيز على األبناء الموهوبين ،كما يأمل الوالدان من أبنائهم

تحقيق آمال كبيرة في اإلنجاز ،وعلى الرغم من ذلك وجد أن لدى عائالت األبناء الموهوبين بشكل عام
عالقات وثيقة مع بعضهم ،بالمقابل هناك من عائالت الموهوبين من يعاني من اإلجهاد عندما يتم
تمييز األبناء الموهوبين عن غيرهم من األبناء وكذلك التسمية الجديدة للموهوبين وتأثيرها في اإلخوة في
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التشكيك في مقدراتهم ودورهم في األسرة ،وبذلك تتأثر ديناميات العالقات بين أفراد األسرة( Hebert,
.)2011

لقد كان للمملكة األردنية الهاشمية دور رائد في مجال االهتمام بالطلبة المتميزين ،وتقديم الرعاية

الخاصة وقد ظهر ذلك من خالل افتتاحها ألول مركز ريادي عام ) (4292في مدينة السلط واستحداث
المراكز الريادية وتقديم برامج خاصة للموهوبين والعمل على إيجاد برامج اإلغناء المدرسي الشامل كما
تم تطبيق و ازرة التربية والتعليم برامج التسريع األكاديمي وإنشاء مدارس خاصة لهم ()Jrawan, 2016
وحرصا على إكمال مسيرة االهتمام بهذه الفئة ومن خالل ماتم عرضه من أهمية لألسرة والعالقات بين

أفراد األسرة وخاصة إذا وجد فيها طفل يتمتع بالموهبة عن باقي األطفال في العائلة ،فكان من الجدير
البحث في طبيعة العالقات األسرية وخاصة بين الوالدين وكل من أبنائهم المتميزين وغير المتميزين،
وكذلك البحث في أثر بعض المتغيرات في تلك العالقة.
مشكلة الدراسة

يؤدي الوالدان دو اًر مهماً في تعليم أطفالهم كيفية التفاعل مع اآلخرين ،سواء داخل حدود األسرة
أم خارجها ،ومن المهم أن يقبل الوالدان طفلهما المتميز ويحبانه دون قيد أو شرط ( Webb et al,
 ،)2007و هناك عدد هائل من العوامل التي تؤثر في تكيف الطلبة وتؤثر في أدائهم األكاديمي ومن

بينها عالقة الدعم االجتماعي والعاطفي من األسرة وأهمها عالقة اآلباء واألمهات مع أبنائهم ،لذا
اكتسبت العالقات بين أفراد األسرة والتي تربط ما بين الوالدين وأبنائهم أهمية في تحديد معالم
الشخصية لدى األبناء وفق معايير المجتمع وقيمه ،وهذا يتطلب من الوالدين تقوية عالقتهم مع

أبنائهم وتوجيههم نحو السلوك المناسب في التعامل مع أبنائهم ( )Halawa, 2011فقد وجد أن

الوالدين الذين تتسم عالقتهم بأبنائهم بالدفء والتقارب والرضا العام كان أبناؤهم يتمتعون بكفاءة

اجتماعية أكثر من الذين اتسمت عالقتهم بإمهاتهم وآبائهم بمستوى أقل دعما ودفئا ( Stevens,
 ،)2000وهذا ما أكدته دراسات (Yazdani & Daryei, 2016; Olszewski-Kubilius, Lee
)  & Thomson, 2014وكان هناك اهتمام قليل في دراسة العالقات داخل العائالت التي يتواجد فيها
ابن متميز ،فهذا يتطلب فهما لعالمهم الفريد وفهما ألنواع السلوك والتفاعالت تجاههم (Lapidot-
 ،)Berman & Oshrat, 2009وإن األدبيات العلمية عن أسر األطفال الموهوبين محدودة وتركز
غالبيتها على دور األسرة في دعم المواهب وتنميتها ،وهناك من َعد الموهبة كمنظم للعائلة ،وهناك من
اعتقد أنها سبب لوجود مشكالت في العالقات بين أفراد األسرة ،وخاصة في ظل وجود طفل متميز
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على األقل وطفل عادي (.)Hebert, 2011
وقد وجد من خالل االطالع على األدب العربي والدراسات السابقة العربية التي تعنى بموضوع

العالقات األسرية على حد علم الباحثتين فقد كان عدد الدراسات محدوداً والتي لم تبحث بشكل مباشر
العالقة بين الوالدين وأبنائهم المتميزين ،بل بحثت في األساليب الوالدية في التعامل مع األبناء

المتميزين ،مثل دراسة ( ،)Ibriam, 2017; Ejailat, 2016مما دفع الباحثتين إلى إجراء دراسة
للتعرف إلى طبيعة العالقة بين الوالدين وأبنائهم المتميزين وغير المتميزين ،وأثر بعض المتغيرات في
تلك العالقة.

لذا سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

ما طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم المتميزين وغير المتميزين ،واُثر بعض المتغيرات في تلك

العالقة؟

ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:

 .4ما مستوى طبيعة عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم المتميزين وغير المتميزين من وجهة نظر
الوالدين؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى طبيعة عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم المتميزين
وغير المتميزين؟

 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0.05في مستوى طبيعة عالقة الوالدين
بأبنائهم المتميزين وغير المتميزين تعزى لمتغير (جنس األبناء ،المستوى التعليمي لآلباء)؟

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى:

 .4معرفة مستوى عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم المتميزين وأبنائهم غير المتميزين والفروق بينهما.

 .2معرفة أثر جنس األبناء والمستوى التعليمي لآلباء على مستوى طبيعة عالقة الوالدين مع كل من
أبنائهم المتميزين وأبنائهم غير المتميزين.
أهمية الدراسة
أ .األهمية النظرية

تبرز أهمية الدراسة من خالل األفراد الذين سيتم تناولهم في الدراسة وهم والدا الطلبة المتميزين

والذين هم األساس في تطوير المواهب وتنميتها وصقل شخصية أبنائهم ،ومساعدتهم على تطوير
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العالقات االجتماعية وكذلك دورهم التربوي من خالل إيجاد عالقات أسرية جيدة وتمتع األسرة بمناخ
صحي ،ونظ ار لوجود عدد قليل من الدراسات العربية التي بحثت في طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم

المتميزين وغير المتميزين ،وكذلك محدودية الدراسات على المستوى الوطني التي اختصت بهذا
الموضوع على حد علم الباحثتين فتُعد هذه الدراسة إثراء مهما للمكتبة العربية.

ب .األهمية العملية:

ستفيد نتائج هذه الدراسة في مجال الموهبة وذلك من خالل إيجاد برامج إرشادية مناسبة ألسر

الطلبة الموهوبين لمساعدتهم على تطوير عالقات إيجابية مع أبنائهم لما لها من تأثير مهم في النواحي
االجتماعية والنفسية للطالب نفسه وألخيه من األسرة ذاتها ،كما ستوفر هذه الدراسة مقياسا لمعرفة

مستوى عالقة الوالدين باألبناء ،ومن ثم اإلسهام واالهتمام في تحسين طبيعة هذه العالقات ،والسير بها
نحو األفضل ،وستوجه هذه الدراسة الوالدين لتطوير عالقات إيجابية مع أبنائهم.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 طبيعة عالقة الوالدين باألبناء :االتصاالت والتفاعالت بين الوالدين واألبناء الذين يقيمون في منزل
واحد ،وهي الروابط الوثيقة بين األشخاص التي تتشكل من العواطف والتفاعالت واالختيارات

وغالبا ما تنمو هذه الروابط وتعززها التجارب المتبادلة ( Dupont,
السلوكية لألفراد داخل األسرةً ،
.)Renaud & Happauge, 2012, P:24
 وتعرف طبيعة العالقة إجرائيا بالدرجة التي حصل عليها آباء وامهات الطلبة الملتحقين بمدارس
الملك عبد هللا الثاني للتميز على مقياس طبيعة عالقة الوالدين.
 والدا الطلبة المتميزين :هم آباء وامهات الطلبة الموهوبين والمتفوقين والذين عرفتهم الجمعية
األمريكية ( )National Association for Gifted Children,2010بأنهم األفراد الذين

يظهرون إمكانيات استثنائية من األداء في مجال واحد من المجاالت اآلتية :المقدرة العقلية ،استعداد
أكاديمي معين ،التفكير اإلبداعي ،المقدرة القيادية والفنون سواء البصرية أم األدائية.

 ويعرف والدا الطلبة المتميزون إجرائيا بأنهم آباء وأمهات الطلبة الملتحقين بمدارس الملك عبد هللا
الثاني للتميز خالل الفصل األول من العام الدراسي ( )2222-2242والذين تم قبولهم وتطبيق
معايير الكشف عن الموهوبين والمتفوقين في ضوء المعايير المعتمدة من مدارس الملك عبدهللا
الثاني للتميز.

 األبناء غير المتميزين :يعرفوا إجرائيا بأنهم األبناء الملتحقين بالمدارس العادية خالل العام الدراسي
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( )2222 -2242الفصل الدراسي األول.
حدود الدراسة:

 الحدود البشرية :تم تطبيق هذه الدراسة على أحد والدي الطلبة المتميزين الملتحقين بمدارس الملك
عبدهللا الثاني للتميز في المملكة األردنية الهاشمية.

 الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي /2242
.2222

 الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة على الطلبة الملتحقين في مدارس الملك عبد هللا الثاني
للتميز في المملكة األردنية الهاشمية

اإلطار النظري والدراسات السابقة

األسرة هي واحدة من أهم الجوانب في نمو األطفال وتطوير شخصياتهم ،فالعالقات األسرية

تعطي األطفال نماذج مالئمة وصحية لتطوير عالقات مستقبلية وهي أفضل مساعدة يمكن أن يحصل
عليها األبناء في بناء عالقاتهم خارج نطاق العائلة ،وعلى الرغم من اختالف المدارس والنظريات
النفسية ،وتأثير العوامل البيولوجية االجتماعية في نمو الطفل بشكل مختلف إال أنها جميعها أكدت على
أهمية العالقات بين الوالدين والطفل في تنمية شخصية الطفل ( )Martirosyan, 2013وإن العالقة

بين الوالدين وطفلهم فريدة من نوعها ،فهي رابط بيولوجي يتعرف فيه الوالدان إلى العالقة بطفلهم كواحد
من صنعهم الخاص إذ يجسد الطفل جزًءا من طبيعتهم ( ،)Borg, 2012وإن شعور األبناء بالحب
والعناية من قبل الوالدين أمر مهم ،كما وجد أن األبناء الذين يعتقدون أن والديهم موجودون بجانبهم

وداعمون لهم أكثر كفاءة وصحة وسعادة ،هذا االستنتاج ال يزال صحيحا بغض النظر عن العرق أو
الطبقة االجتماعية أو العمر ،وعبر جميع أنواع الهياكل األسرية (.)Herbet, 2011
ووفقا لنظرية بوين فإن األسرة هي نظام يؤدي كل عضو فيه دوره ويلتزم باحترامه ،ومن المتوقع
أن يستجيب أعضاء النظام لبعضهم بعضاً بطريقة معينة وفقا لدورهم والذي يتحدد بواسطة طبيعة

العالقة داخل هذا النظام ( ،)Kerr, 2003فقد صاغ بولبي في عام ( )4291نظرية التعلق ،والتي تؤكد

تطور
على أهمية رعاية العالقات بين الوالدين وأبنائهم ،وأن وجود عالقة جيدة بين الوالدين والطفل يشكل ًا
ووفقا لهذه النظرية يطور األطفال تمثيالت داخلية للعالقات نتيجة
اجتماعيا ومعر ًفيا
وعاطفيا لهذا الطفلً ،
ً
ً
للتفاعالت مع مقدمي الرعاية األساسيين وهم الوالدين ،والتي يستخدمونها الحًقا في الحفاظ على
أيضا أن العالقة بين الوالدين والطفل لها عواقب طويلة المدى
العالقات األخرى ،وتفترض نظرية التعلق ً
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ويعتقد أن تعلق
على تشكيل األداء النفسي للطفل ،خالل فترة الطفولة )ُ ،)Popov&Ilesanm, 2015
األبناء بأحد الوالدين قد تم تطويره من خالل استجابة من ِقبل أحد الوالدين الحتياجات الطفل ،مما ينتج
عنه نماذج عمل داخلية لعالقات التعلق والرعاية (.)Boutelle et al., 2009

حيويهها فههي المنههزل فيمهها
يواجههه الوالههدان تحههديات فريههدة فههي تربيههة أبنههائهم الموهههوبين ،إذ يؤدي ها ًا
دور ً

يتعلههق بمنههع المشههكلة وإيجههاد الحلههول فيمهها يتعلههق بتعلههيم أطفههالهم & (Webb, Gore, Amend,
) ،Devries, 2007وبينهت د ارسههة ( )Abdeen, 2242أن اآلبهاء األعلههى فههي المسهتوى التعليمههي كههانوا
هعور بههاألمن وتوافقهها مههع أسهرتهم ،وأكثههر إد اركهها لألسههاليب السههوية فههي التعامههل مههع أبنههائهم
أكثههر سياسههة وشه اً

ولهديهم معرفهة فهي أثهر األسهاليب غيهر السهوية فهي نفسهية األبنهاء ،كمها بينهت د ارسهة ( )Obaid, 2012أن
المسههتوى التعليمههي يههؤثر بصههورة إيجابيههة فههي تنميههة المواهههب وأن اآلبههاء المتعلمههين يتمتعههان بم اركههز مهنيههة،

وبالتههالي تكههون لههديهم مقههدرة أكثههر علههى تههوفير بيئههة أس هرية مسههتقرة تتمتههع بمنههاخ تربههوي مناسههب وعالقههات
جيدة بين أفراد األسرة.

وهناك اختالفات في األدب بشأن هذه العالقات ،وخاصة في ظل وجود طفل متميز في األسرة،

وتعد األساليب غير السوية التي يتبعها الوالدان مع أبنائهم والتي تؤثر سلبا في شعورهم بالكفاءة والتفوق
وتقلل من فرص التعبير عما لديهم من استعدادات ومقدرات تؤثر في نظرة األبناء ألنفسهم ،وبالمقابل
فإن أساليب الوالدين السوية لها عالقة إيجابية وجوهرية في تنشئة واستغالل مقدراتهم وإمكانياتهم
اإلبداعية ،وإن التعامل من قبل األسر يجب أن يتسم بالدقة والحساب الواعي ،وذلك للنهوض بمقدرات

األبناء المتميزين وتعزيز شعورهم باألمن واألمان وإبعادهم عن أي حالة من الخوف والقلق من خالل
مناخ صحي سليم يسوده الحب والتفاهم واالنسجام (.)Al-Dhaheri, 2015

يتضح من مما سبق أهمية األسرة والتي تُعد المكان األول الذي تتكون فيه إحساسات الطفل،
ويعد البحث عن العالقات بين أفرادها مهما لفهم أفضل وتطوير كفاءة اجتماعية لألبناء داخل األسرة،
ُ
وبشكل أخص البحث عن العالقات بين الوالدين واألبناء الذين يؤدون دو ار مهما في تعليم أبنائهم كيفية
التفاعل مع اآلخرين ،وتبين من السابق أنه من المهم البحث في العالقات بين الوالدين واألبناء في حال
وجود طفل متميز في األسرة ،فهناك من األدب والدراسات السابقة أشارت إلى إيجابية وجود طفل متميز
على العالقات بين أفراد األسرة ،وعلى النقيض من ذلك تمت اإلشارة إلى أن وجود طفل متميز يؤثر

بشكل سلبي في عالقة الوالدين باألبناء وباقي أفراد األسرة ،لذا كان من المهم التعرف إلى طبيعة عالقة
الوالدين بأبنائهم المتميزين وغير المتميزين .
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ففي دراسة ( ،)Ibriam, 2017والتي هدفت للتعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية لوالدي األبناء
المتميزين في الجزائر ،والتي أجريت على عينة بلغت ( )92من طلبة الصف الخامس والذين طبق

عليهم مقياس الكشف عن الموهبة وتم استخدام مقياس أساليب المعاملة الوالدية ،وأشارت النتائج إلى

أن أكثر األساليب التي يتعامل بها والدا األبناء المتميزين تتسم بالديمقراطية والقبول ،وكانت هناك فروق
ذات داللة إحصائية في اساليب المعاملة الوالدية بين اآلباء واألمهات ،لصالح األمهات وذلك في

اساليب التقبل والديمقراطية ،كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية تبعا
لمتغير جنس األبناء.

كما أجرى ( )Ejailat, 2016دراسة أجريت في الجزائر هدفت إلى معرفة دور األسرة الجزائرية

في رعاية أبنائها المتفوقين دراسيا على عينة من الطلبة المتفوقين دراسيا في مرحلة البكالوريا وبلغ

طالبا وطالبة ،وكشفت الدراسة أنه كلما كان المستوى التعليمي للوالدين مرتفعاً كانت
عددهم (ٌ )12
الرعاية أكبر لألبناء الموهوبين  ،كما كشفت الدراسة أن المستوى االقتصادي الجيد لألسرة كان له دور
حاسم في توفير متطلبات االبناء الضرورية ،وأن الظروف االجتماعية لألسرة الموهوبين لها تأثير بالغ

في المنحى الدراسي لألبناء الموهوبين واتسمت العالقات األسرية بطابع االستقرار وخلوها من
المشاحنات والخصومات التي تحصل بين أفراد األسرة ،كذلك اعتماد الوالدين على استخدام أساليب

معاملة سليمة قد مكنتهم من التفوق أكثر.

وقام ( )Yazdani &Daryei, 2016بدراسة هدفت التعرف إلى األساليب الوالدية وعالقتها

بالتكيف النفسي واالجتماعي للمراهقين الموهوبين مقارنة مع المراهقين غير المتميزين واستخدمت
االستبانة لمعرفة السلطة الوالدية واستبانة لمعرفة االعتماد على الذات وبعض المتغيرات النفسية،
عاديا في مدينة آمول شمال أمريكا ،أشارت
وتكونت العينة من ( )449مراهٌقا
موهوبا و( )449مراهقا ٌ
ٌ
النتائج إلى ان آباء المراهقين الموهوبين يميلون ليكونوا أكثر إيجابية وأقل تسلطا من آباء المراهقين غير
المتميزين وكانت مواقف المراهقين الموهوبين واتجاهاتهم نحو آبائهم أكثر إيجابية من مواقف المراهقين

غير المتميزين ،كما أظهر الموهوبون مقدرة أكبر من الكفاءة الذاتية وردود فعل نفسية أقل في اإلكتئاب
والقلق واإلجهاد من المراهقين غير المتميزين وتبين أن انماط اآلباء واألمهات بالتعايش يؤثر في
أبنائهم ،كما أشارت الدراسة إلى ان نمط اآلباء واالمهات عامل حاسم يؤثر في رفاه أبنائهم الموهوبين.

أما دراسة ( )Al-Khatib, 2016والتي هدفت الى كشف عالقة الممارسات الوالدية والتوافق

الزواجي بالتكيف النفسي لألبناء والتي أجريت على عينة من ( )461طالباً وطالبة )99( ،طالباً و()99
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طالبة من المدارس الخاصة المختلطة في عمان الغربية ،وتم استخدام ثالثة مقاييس للممارسات الوالدية

والتوافق الزواجي ومستوى التكيف النفسي ،وأشارت النتائج إلى أن هناك ارتباطاً بين مستوى التكيف
النفسي لدى األبناء والممارسات الوالدية كما يدركها األبناء ،وكذلك أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى
التوافق الزواجي وأن هناك عالقة موجبة بين التكيف النفسي والتوافق الزواجي وأن هناك عالقة بين
التكيف النفسي والتوافق الزواجي ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود اختالف في قوة العالقة بين

التكيف النفسي والممارسات الوالدية تعزى ألثر متغير الجنس ومستوى تعليم األم وهناك اختالف في قوة

العالقة االرتباطية تعزى ألثر تعليم األب لصالح الدراسات العليا ،والتوجد اختالفات في قوة العالقة
االرتباطية بين التكيف النفسي والتوافق الزواجي يعزى ألثر الجنس وتعليم األم وتعليم األب

وهدفت دراسة ( )Olszewski-Kubilius, Lee & Thomson, 2014إلى معرفة العالقة
بين البيئة األسرية والكفاءة االجتماعية للطلبة الموهوبين ،شارك في العينة ( )4922من الطلبة
الموهوبين أكاديميا ووالديهم وذلك من خالل اإلجابة عن االستبانة ،أظهرت النتائج أن الطلبة الموهوبين

قد صنفوا عائالتهم أنها متماسكة ومرنة مع مستويات عالية من الرضا وهناك تواصل ايجابي في
العالقة بين أفراد األسرة ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات إيجابية بين الكفاءة االجتماعية

للطالب وتقييماتهم للجوانب الوظيفية لألسرة ،وكانت هناك اختالفات في مستوى الكفاءة االجتماعية
لصالح األسر األكثر إيجابية في العالقة.

وفي الدراسة التي أجراها ( )Al Taleb, 2012بهدف معرفة مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو

الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية وأُتبع المنهج الوصفي وتم
تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية من الطلبة الموهوبين في المرحلتين االبتدائية والثانوية ،بلغ عدد

أفرادها ( )119منها ( )491من الذكور و( )469من اإلناث في والية الخرطوم ،وقد أُستخدمت
االستبانة لمعرفة مستوى البيئة األسرية وأشارت النتائج إلى أن مستوى البيئة األسرية الداعم لنمو

الموهبة من وجهة نظر الطلبة كان مرتفعاً في جميع األبعاد ماعد البيئة المادية فقد كان المستوى
منخفضاً ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا بين مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة ومستوى
تعليم الوالدين في كل من األبعاد المادية والوعي األسري واإلثراء المعرفي والتوجد فروق مع األبعاد
المناخ االجتماعي واالساليب التربوية ،والمناخ النفسي ،وكان هناك أيضا فروق دالة إحصائيا مع

المستوى االقتصادي لألسرة كما أن هناك عالقة عكسية مع متغير حجم األسرة كما يدركه الطلبة

الموهوبون.
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أما دراسة( )Al-Blaihi, 2008والتي هدفت لمعرفة عالقة أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها
طالبا في المرحلة الثانوية بمدينة بريدة في المملكة
األبناء بالتوافق النفسي والتي أجريت على (ٌ )161
العربية السعودية ،فقد أشارت نتائجها إلى وجود أثر دال احصائيا مابين أساليب المعاملة الوالدية كما
يدركها األبناء والتوافق النفسي لدى األبناء ،وأن اساليب المعاملة الوالدية السلبية والتي كانت مستندة إلى
العقاب والحرمان واإليذاء الجسدي واإلذالل والصرامة والقسوة ،وتفضيل اإلخوة لها أثر سلبي في

شخصية األبناء ومستوى التكيف النفسي مع محيطهم االجتماعي.

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة اتضح أن هناك عديداً من الدراسات التي بحثت في
طبيعة عالقة الوالدين مع أبنائهم المتميزين مثل دراسة كل من (Al Taleb, 2012; Olszewski-
;Kubilius, Lee & Thomson, 2014; Yazdani & Daryei, 2016; Al-Khatib, 2016
) ،Ejailat, 2016; Ibraim, 2017وهناك من الدراسات بحثت في دراسة بعض المتغيرات وأثرها
في طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم مثل دراسات بحثت في أثر متغير الجنس على طبيعة عالقة الوالدين

باألبناء مثل ) (Ibraim, 2017; Al-Khatib, 2016ودراسات بحثت في أثر متغير المستوى
التعليمي للوالدين على عالقة الوالدين باألبناء مثل Al-Khatib, 2016; Ejailat, 2016; Al

).)Taleb, 2012
ومن خالل استعراض هذه الدراسات تم التعرف إلى منهجية تلك الدراسات التي بحثت في

معرفة مستوى عالقة الوالدين بأبنائهم ،واالستفادة من مراحل إجراء تلك الدراسات ،وكذلك من

المقاييس التي تم استخدامها في تلك الدراسات ،وإن أهم ما يميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات

السابقة هو أنها بحثت في طبيعة عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم المتميزين وغير المتميزين من
األسرة ذاتها.
الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة

ت ههم اعتم ههاد الم ههنهج الوص ههفي وذل ههك كون ههه مناس ه ٌهبا لمعرف ههة عالق ههة الوال ههدين بك ههل م ههن أبن ههائهم
المتميزين وغير المتميزين.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من آباء وأمهات طلبة مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز ،في الفصل

الدراسي االول لعام  ،2222/2242والبالغ عددهم ( )6226موزعين على ثالثة أقاليم (الشمال والوسط
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والجنوب) ،ويبين الجدول ( )4توزيع مجتمع الدراسة حسب األقاليم الثالثة.
الجدول  :1توزيع مجتمع الدراسة حسب األقاليم الثالثة.
اإلقليم

عينة الدراسة

الشمال
الوسط
الجنوب
المجموع

الوالدين
أمهات
4266
4196
996
8173

آباء
4166
4622
912
8973

مجموع
2912
2299
4196
6776

تكونت عينة الدراسة من أحد والدي الطلبة الملتحقين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز في

العام الدراسي  ،2019/2020والذين بلغ عددهم ( )122من آباء وامهات الطلبة الذين جرى اختيارهم
بشكل عشوائي ويبن جدول ( )2خصائص عينة الوالدين.
الجدول  :2توزيع عينة الوالدين وفقاً لمتغير (المؤهل العلمي)

المتغير

المؤهل العلمي
المجموع

الفئة
دبلوم فأقل
بكالوريوس
دراسات عليا

العدد
178
174
48
400

النسبة
%44.50
%43.50
%12.00
%100

مقياس عالقة الوالدين باألبناء

قامت الباحثتان بتطوير مقياس خاص بهذه الدراسة ،بدءا بتحديد أبعاد المقياس ،ومن ثم كتابة

فقرات المقياس اعتمادا على خبرة المتخصصين واألدب النظري ،كما تم االستفادة من المقاييس والدراسات
ذات الصلة ومن أبرزها ) ،(Ballering,1992; Yazdani &Daryei, 2016وتكون المقياس
بصورته األوليه من ( )11فقرة موزعة على بعدين فرعيين؛ هما :بعد الدفء وتقيسه الفقرات (،)21-4
وبعد الصراع وتقيسه الفقرات (.)11-29

دالالت الصدق الظاهري

تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس وأبعاده؛ بعرضه على مجموعة محكمين من ذوي

الخبرة واالختصاص في مجال اإلرشاد النفسي ،والتربية الخاصة في الجامعات األردنية ،والبالغ

عددهم ( )42محكماً ،بهدف إبداء آرائهم حول دقة محتوى المقياس وصحته من حيث :درجة قياس
للبعد ،وضوح الفق ارت ،الصياغة اللغوية ،ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله ،وإضافة أو تعديل
الفقرة ُ
أو حذف يرونها مناسباً على األبعاد أو الفقرات.
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وفي ضوء مالحظات المحكمين وآ ارئهم تم تعديل الصياغة اللغوية لهلفقرات ،وكان المعيار الذي

تم اعتماده في قبول الفقرات هو حصول الفقرات على إجماع المحكمين ،وبذلك بقي المقياس يتكون من

( )11فقرة موزعة على بعدين فرعيين؛ هما :بعد الدفء وتقيسه الفقرات ( ،)21-4وبعد الصراع وتقيسه
الفقرات (.)11-29
مؤشرات صدق البناء:

وبهدف التحقق من مؤشرات صدق البناء ،تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من

( )12من آباء وأمهات من خارج عينة الدراسة المستهدفة ،وتم حساب مؤشرات صدق البناء باستخدام

بالبعد ،وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة
معامل ارتباط بيرسون()Pearson؛ إليجاد قيم ارتباط الفقرة ُ
الكلبة للمقياس ،وذلك ما يوضحه الجدول (.)1
الجدول  :8قيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس عالقة الوالدين باألبناء من جهة وبين الدرجة الكلية للبعد
البعد

الدفء

رقم
الفقرة
1
2
3
4
9
6
9
9
2
42
44
42
41
41
49
46
49
49
42
22
24
22
21

التي تتبع له من جهة أخرى

االرتباط مع:
المقياس
البعد
*120.
*620.
*20.5
*10.5
*0.39
*10.6
*90.4
*0.58
*0.56
*0.64
*0.43
*10.6
*0.52
*920.
*0.54
*90.5
*0.53
*90.6
*10.4
*920.
*0.48
*920.
*0.51
*10.7
*90.4
*0.68
*0.46
*10.6
*120.
*0.60
*10.5
*20.7
*0.54
*0.69
*0.57
*0.69
*0.47
*0.57
*0.50
*0.74
*0.57
*0.59
*0.62
*0.65
*0.58
*0.69

البعد

الصراع
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رقم
الفقرة
25
26
29
29
22
12
14
12
11
11
19
16
19
19
12
12
14
12
11

االرتباط مع:
المقياس
البعد
*0.61
*0.66
*0.53
*90.5
*90.5
*0.70
*40.6
*90.6
*40.5
*0.76
*10.4
*0.56
*0.36
*0.59
*10.4
*620.
*20.4
*0.66
*10.5
*60.6
*0.48
*90.6
*0.50
*0.68
*90.3
*60.5
*0.41
*90.5
*0.41
*0.64
*90.4
*0.61
*0.38
*0.55
*0.49
*0.54
*0.38
*0.41
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طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم........
االرتباط مع:
رقم
البعد
الفقرة
المقياس
البعد
*0.61
*0.62
21
*دالة إحصائياً على مستوى ()0.05

البعد

رقم
الفقرة

االرتباط مع:
المقياس
البعد

يالحههظ مههن الجههدول (َّ )1
أن قههيم معههامالت ارتبههاط فق هرات البعههد األول قههد تراوحههت بههين(- 2.91

 )2.91مهع بعههدها ،وبههين ( )2.62 - 2.12مههع الدرجههة الكليههة للمقيههاس ،و َّ
أن قههيم معههامالت ارتبههاط فقهرات
البع ههد الث ههاني ق ههد تراوح ههت ب ههين ( )2.96 - 2.14م ههع بع ههدها ،وب ههين( )2.64 - 2.16م ههع الدرج ههة الكلي ههة
للمقيههاس ،وكانههت جمي ههع هههذه الفق هرات دال ههة إحصههائيا عن ههد مسههتوى ( ،)0.05كمهها يالح ههظ مههن مؤشه هرات
صههدق البن ههاء الس ههابقة؛ َّ
أن جمي ههع الفقه هرات ك ههان معام ههل ارتباطه هها م ههع الدرج ههة الكلي ههة للمقي ههاس أعل ههى م ههن

( ،)2.12وقههد اعتمههد معيههار لقبههول الفق هرة بههأن اليقههل معامههل ارتباطههها عههن ( ،)2.12وبههذلك قبلههت جميههع
فقرات المقياس.

ثبات مقياس عالقة الوالدين باألبناء:

لتقدير ثبات االتساق الداخلي لمقياس عالقهة الوالهدين باألبنهاء وأبعهاده؛ تهم حسهابه باسهتخدام معادلهة

كرونبهاخ ألفهها( ،(Cronbach’s Alphaعلههى بيانههات التطبيههق األول للعينههة االسههتطالعية والبههالغ عههددها
( )12أبهاً وأُم هاً مههن خههارج عينههة الد ارسههة ،وبهههدف التحقههق مههن ثب هات اإلعههادة للمقيههاس وأبعادههها؛ تههم إعههادة
تطبيههق المقيههاس علههى العينههة االسههتطالعية السههابقة ،باسههتخدام طريقههة االختبههار وإعههادة االختبههار (test-

 ،)retestوذلهك بفههارق زمنههي مقههداره أسهبوعين بههين التطبيقههين األول والثههاني ،ومهن ثههم تههم حسههابه باسههتخدام

معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني على العينة االسهتطالعية ،وذلهك كمها ههو موضهح فهي
الجدول (.)1

الجدول  :4قيم معامل ارتباط بيرسون وقيم معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباح ألفا) لألبعاد الفرعية
لمقياس عالقة الوالدين باألبناء والمقياس الكلي

البعد
الدفء
الصراع
عالقة الوالدين باألبناء (ككل)

معامل ارتباط بيرسون
2.69
0.74
2.94

قيمة معامل ثبات كرونباخ الفا
2.99
0.85
0.89

يتض ههح م ههن الج ههدول ( )1أن ق ههيم مع ههامالت ارتب ههاط بيرس ههون ب ههين التطبي ههق األول والث ههاني لألبع ههاد
الفرعية لمقياس عالقة الوالدين باألبناء تراوحت بين ( ،)0.74-2.69في حين بلغهت قيمهة معامهل ارتبهاط

بيرسهههون به ههين التطبيه ههق األول والث ههاني للمقيه ههاس الكله ههي ( .)0.81كمه هها يتض ههح مه ههن الجه ههدول ( )1أن قه ههيم
معامالت ثبهات االتسهاق الهداخلي ألبعهاد مقيهاس عالقهة الوالهدين باألبنهاء قهد تراوحهت بهين()0.88 -0.85
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فههي حههين بلغههت قيمههة معامههل ثبههات االتسههاق الههداخلي لمقيههاس عالقههة الوالههدين باألبنههاء الكلههي ( ،)0.89إذ
مؤشر جيداً على ثبات األبعاد والمقياس ككل.
تُعد هذه القيم
اً
تصحيح مقياس عالقة الوالدين باألبناء

تك ههون مقيهههاس عالقهههة الوالهههدين باألبن ههاء بصهههورته النهائي ههة م ههن ( )43فقه هرة موزع ههة عل ههى بعه ههدين،

يستجيب لها الوالدان وفق تدريج خماسي يشتمل البدائل اآلتية( :بدرجة كبيهرة جهدا ،وتعطهى عنهد تصهحيح
المقيهاس  5درجههات ،بدرجههة كبيهرة وتعطههى  4درجههات ،بدرجهة متوسههطة وتعطههى  3درجههات ،وبدرجههة قليلههة
وتعطههى درجتههين ،وبدرجههة قليلههة جههدا تعطههى درجههة واحههدة) ،ويعكههس التههدريج فههي حالههة الفق هرات السههلبية،
صههنفت اسههتجاباتهم
وبههذلك تت هراوح درجههات المقيههاس ككههل بههين ) ،)215-43ولتحديههد مسههتوى العالقههة فقههد ُ
إلههى ثالث ههة مسههتويات  ،ك ههان المسههتوى الم ههنخفض لفئههة األوس ههاط الحسههابية أق ههل مههن ( ،)2.34والمس ههتوى

المتوسههط لفئههة األوسههاط الحسههابية( ،)1.66 -2.34أمهها المسههتوى المرتفههع فكههان لفئههة األوسههاط الحسههابية
أكبر من (.)1.66
 الفقرات العكسية في مقياس عالقة الوالدين مع األبناء من فقرة ( )29إلى فقرة (.)11
إجراءات الدراسة

 .4تم تحديد الجهة المستهدفة في الدراسة وهي مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في المملكة األردنية
الهاشمية ،وتحديد العينة والتي تتمثل في أحد والدي طلبة مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز الذين

لديهم أيضا أبناء ملتحقين في مدارس عادية غير خاصة بالطلبة المتميزين.

 .2تم الرجوع الى الدراسات السابقة المتعلقة بالمتميزين وعالقاتهم األسرية خاصة عالقة الوالدين
بأبنائهم.

 .1تم تطوير أدوات الدراسة بالرجوع الى أدوات دراسات سابقة وباالطالع على األدب النظري فيما
يتعلق بطبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم.

 .1تم التحقق من الصدق والثبات ألدوات الدراسة وعرضها على ( )42من المختصين باإلرشاد
والتربية الخاصة والعاملين في الجامعات األردنية.
 .9تم الحصول على خطاب رسمي من الجامعة األردنية لتطبيق الدراسة ،والحصول على كتاب
تسهيل مهمة من الجامعة األردنية موجهاً إلى و ازرة التربية والتعليم

 .6تم الحصول كتاب تسهيل مهمة موجه إلى المديريات ،ومن ثم من المديريات إلى مدارس الملك
عبد هللا الثاني للتميز في محافظة الزرقاء وعجلون والعقبة.
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طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم........

 .9تم اختيار عينة عشوائية من أحد والدي الطلبة الملتحقين بمدارس التميز في المملكة األردنية
الهاشمية ،وطلب من أحد الوالدين اإلجابة عن االستبانة وفقا البنهم المتميز وابنهم غير المتميز

الذي تم اختياره.

 .9تم توزيع المقاييس على أفراد العينة من خالل أبنائهم الملتحقين بمدارس التميز ،ومن ثم جمع
البيانات وتفريغها في البرنامج المخصص للقيام بالمعالجة اإلحصائية ،ومن ثم القيام بالتحليل
اإلحصائي المناسب لمجموعة البيانات المستخرجة وذلك باستخدام برنامج (.)SPSS
 .2تمت مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي ثم اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،ومن ثم تقديم المقترحات
والتوصيات.

نتائج الدراسة ومناقشتها

نةص علةى " :مةا مسةتوى عالقةة الوالةدين مةع
أوالً :النتائج المتعلقةة بسةؤال الدراسةة األول الةيي ع

كل من أبنائهم المتميزين وغير المتميزين من وجهة نظر الوالةدين " لإلجابهة عهن سهؤال الد ارسهة األول؛

تههم حسههاب المتوسههطات الحسههابية واالنح ارفههات المعياريههة للدرجههة الكليههة واألبعههاد الفرعيههة لمقي هاس طبيعههة
عالقهة الوالههدين مهع كههل مهن أبنههائهم المتميهزين وغيههر المتميهزين مهن وجهههة نظرالوالهدين ،كمهها ههو مبههين فههي

الجدول (.)5

الجدول  :5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمستوى عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم
المتميزين وغير المتميزين من وجهة نظر الوالدين
المجال

الدفء
الصراع
عالقة الوالدين (ككل)

الرتبة
1
2

فئة األبناء غير المتميزين
ن=444
االنحراف
المتوسط
المستوى
المعياري
الحسابي
مرتفع
0.59
4.03
منخفض
0.68
2.19
مرتفع
0.55
3.94

الرتبة
1
2

فئة األبناء المتميزين
ن=444
المتوسط االنحراف
المستوى
الحسابي المعياري
مرتفع
0.48
4.17
منخفض
0.60
2.18
مرتفع
0.45
4.01

يتضههح مههن الج ههدول ( (5أن النتههائج الخاصههة ب ههه كانههت عل ههى النحههو اآلتههي :فيم هها يخههص عالق ههة

الوالدين مع أبنائهم المتميزين وغير المتميزين أظهرت النتائج أن مسهتوى العالقهة (ككهل) كهان مرتفعهاً ،فقهد

جاء مجال الدفء في الرتبة األولى ضمن المستوى المرتفع ،تاله مجهال الصهراع فهي الرتبهة الثانيهة ضهمن
المستوى المنخفض.

طا مهع أبنهائهم
وتفسر الباحثتان النتيجة السهابقة بهأن والهدي الطلبهة المتميهزين أكثهر إيجابيهة وأقهل تسهل ٌ

وهذا ما أشهارت إليهه د ارسهة ( )Yazdani &Daryei, 2016ود ارسهة ( )Ibriam, 2017كمها ان والهدي
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االبنههاء المتمي هزين كههان لهههم دور مهههم فههي الحفههاظ علههى مسههتوى مرتفههع مههن العالقههة مههع أبنههائهم المتمي هزين

وغيههر المتمي هزين وهههذا ظههاهر مههن ارتفههاع مسههتوى العالقههة فههي مجههال الههدفء وانخفههاض مسههتوى الص هراع

بيههنهم ،فأسههاليب المعاملههة الوالديههة التههي تتسههم بههالقبول والههدفء والحههب ومههنح الثقههة واالسههتقالل والمسههاندة
الوالديهة لألبنهاء ،كانهت مالحظهة مهن خهالل اسهتجاباتهم عهن فقهرات المقيهاس ،وأن سهبب انخفهاض مسهتوى
الص هراع ،قههد يعههزى إلههى ابتعههاد الوالههدين عههن أسههاليب المعاملههة الوالديههة غيههر السههوية والتههي تتسههم بالقسههوة

والبههرود العههاطفي والحمايههة ال ازئههدة والتفرقههة فههي المعاملههة وغيرههها مههن أسههاليب التنشههئة غيههر السههوية والتههي
تعمههل علههى تههوتر العالقههة وانخفههاض مسههتوى الههدفء فيههها وهههذا مهها أشههارت إليههه د ارسههة ( Al-Blaihi,

 )2008كما أنه قد يكهون وجهود طالهب متميهز فهي األسهرة قهد دفهع الوالهدين وزاد مهن رغبهتهم فهي الحصهول
على معلومات عن كيفية التعامل مهع أبنهائهم وتلبيهة احتياجهاتهم والتقليهل مهن التهوترات والمشهاحنات بيهنهم،
واتفهق ذلهك مهع د ارسهة ( )Ejailat, 2016التهي أشهارت إلهى أن العالقهات األسهرية تتسهم بطهابع االسهتقرار
وخلوههها مههن المشههاحنات والخصههومات ،ود ارسههة ( Olszewski-Kubilius, Lee & Thomson,

 )2014التههي بينههت أن عههائالت األبنههاء الموهههوبين متماسههكة وهنههاك تواصههل وعالقههات إيجابيههة بههين أف هراد
االسرة ،ودراسة ( )AlTaleb, 2012والتي أشارت إلى أن مستوى البيئة األسرية لدى الموهوبين مرتفع.

نص علةى ههل توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية فهي
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني اليي ع

مستوى عالقة الوالدين مع كل من ابنائهم المتميزين وغير المتميزين

لإلجابهة عهن سهؤال الد ارسههة الثهاني؛ تهم حسهاب المتوسههطات الحسهابية واالنح ارفهات المعياريهة لعالقههة

الوالدين مع كل من أبنائهم غير المتميهزين والمتميهزين ،كمها تهم اسهتخدام اختبهار ( )t-testلد ارسهة أثهر نهوع
االبن (عادي ،متميز) في عالقة الوالدين باألبناء ،وذلك كما في الجدول (.)6

الجدول  :6نتائج اختبار (ت) لفحص دالالت الفروق في المتوسطات الحسابية لعالقة الوالدين بأبنائهم تبعاً
لنوع االبن (عادي ،متميز)
العدد
عالقة الوالدين بأبنائهم

عادي
متميز

400
400

المتوسط
الحسابي
3.94
4.01

االنحراف
المعياري
0.55
0.45

قيمة (ت)

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

-2.19

798

0.03

يتض ههح م ههن الج ههدول الس ههابق وج ههود ف ههروق دال ههة إحص ههائياً عن ههد مس ههتوى الدالل ههة ( )α=0.05ف ههي

المتوسطات الحسابية لعالقة الوالدين بأبنائهم تبعاً لنوع األبن (عادي ،متميز) لصالح األبناء المتميزين.

تفسر الباحثتان هذه النتيجة أن الخصائص العاطفية والسهلوكية التهي يتمتهع بهها االبهن المتميهز مثهل

درجههة الحساسههية العاليههة والتههي أشههير إليههها فههي ( )Hebert, 2011, P46وكههذلك المقههدرة العاليههة علههى
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التوافق مع أنفسهم ومع اآلخهرين كمها اشهير إليهه فهي ( (Chuska 1989; Clark 2002; Silverman

 )2000; Winebrenner 2001وأيضها إد اركهه لمحيطهه ووعيهه لمها يهدور حولهه ،وتمتعهه بمسهتوى رفيهع

مههن الدعابههة ،كمهها أشههير إليههه فههي ( )Jarwan, 2016قههد تكههون سههاعدت فههي زيههادة مسههتوى العالقههة مههع
ابنهائهم المتميهزين ،وقهد يكهون نظهرة اآلبهاء إلهى ابهنهم المتميهز والفخهر واالعتهزاز بهه أيضها أسههمت فهي رفههع

مسهتوى العالقهة بيهنهم وبهين أبنهائهم المتميهزين ،واتفقهت ههذه النتيجهة مهع د ارسهة ( Yazdani &Daryei,
 )2016والتههي أشههارت إلههى أن مواقههف الوالههدين واتجاهههاتهم نحههو أبنههائهم المتميهزين أكثههر دفئهها وإيجابيههة مههن
اتجاهاتهم نحو أبنائهم غير المتميهزين ،كمها أن أسهلوب المعاملهة الوالديهة لألبنهاء المتميهزين كمها فهي د ارسهة
( )Ibriam,2017اتسم بالديمقراطية والقبول.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هةل توجةد فةروق ات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى()α=0.05

فةةي مسةةتوى عالقةةةة الوالةةدين بأبنةةةائهم المتميةةزين تعةةزى لمتغيةةةر (جةةنع األبنةةةاء ،المسةةتوى التعليمةةةي

لآلباء)

تههم حسههاب المتوسههطات الحسههابية واالنح ارفههات المعياريههة لمسههتوى طبيعههة عالقههة الوالههدين بأبنههائهم

المتميزين تبعا لمتغيرات (جنس األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين) ،كما في الجدول (.)9

الجدول  :9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم المتميزين تبعا
المتغير المستقل
الجنع

المستوى التعليمي
للوالدين
الكلي

لمتغيرات (جنع األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين( .
المتوسط الحسابي
العدد
مستويات المتغير
4.03
130
ذكر
4.00
270
أنثى
3.90
178
دبلوم فأقل
3.98
174
بكالوريوس
4.08
48
دراسات عليا
4.01
444

االنحراف المعياري
0.42
0.47
0.46
0.44
0.46
0.45

يتضههح مههن الجههدول ( )9وجههود فههروق ظاهريههة بههين المتوسههطات الحسههابية لمسههتوى عالقههة الوالههدين

بأبن ههائهم المتميه هزين تبع هها للمتغيه هرات (ج ههنس األبن ههاء ،المس ههتوى التعليم ههي) ،وبه ههدف التحق ههق م ههن جوهري ههة
الفروق الظاهرية سالفة الذكر؛ تم إجراء تحليل التباين الثنائي (دون تفاعل) ،وذلك كما في الجدول (.)9
تبعا
الجدول  :3نتائج تحليل التباين الثنائي (دون تفاعل) لمستوى عالقة الوالدين (ككل) بأبنائهم المتميزين ٌ
لمتغيرات (جنع األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين)

مصدر التباين
جنع األبناء

مجموع
المربعات
0.08

درجة
الحرية
1
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متوسط مجموع
المربعات
0.08

قيمة F
المحسوبة
0.42

الداللة
اإلحصائية
0.52
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مجموع
مصدر التباين
المربعات
1.52
المستوى التعليمي للوالدين
79.99
الخطأ
81.56
الكلي المصحح
*دالة إحصائيا على مستوى ()0.05

درجة
الحرية
2
396
399

متوسط مجموع
المربعات
0.76
0.20

قيمة F
المحسوبة
3.76

الداللة
اإلحصائية
*0.02

هائيا عنههد مسههتوى الداللههة ) (α=0.05بههين
يتضههح مههن الجههدول ( )9عههدم وجههود فههروق دالههة إحصه ً

المتوسههطات الحسههابية لمسههتوى عالقههة الوالههدين بأبنههائهم المتمي هزين (ككههل) تعههزى لمتغيههر جههنس األبنههاء،

هائيا عنههد مسههتوى الداللههة ) (α=0.05بههين المتوسههطات الحسههابية لمسههتوى عالقههة
ووجههود فههروق دالههة إحصه ً
الوال ههدين بأبن ههائهم المتميه هزين (كك ههل) تع ههزى لمتغي ههر المس ههتوى التعليم ههي للوال ههدين ،ولمعرف ههة مص ههادر ه ههذه

الفروق؛ فقد تم إجراء اختبار شيفيه ( (Scheffeللمقارنات البعدية ،كما هو مبين في الجدول ()2

وفقا
الجدول  :7نتائج اختبار) (Scheffeللمقارنات البعدية لمستوى عالقة الوالدين (ككل) بأبنائهم المتميزين ً
لمتغير (المستوى التعليمي للوالدين)

المستوى التعليمي للوالدين
Scheffe
بكالوريوس
دراسات عليا
*دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05

المتوسط الحسابي
3.98
94.0

دبلوم فأقل
3.90
9-0.0
*-0.17

بكالوريوس
3.98
42-0.

إحصائيا عند مستوى الداللهة ) (α=0.05بهين المتوسهطات
يتضح من الجدول ( )2وجود فرق دال
ً

الحسههابية لمس ههتوى عالق ههة الوال ههدين (ككههل) بأبن ههائهم المتميه هزين تبعه هاً للمسههتوى التعليم ههي للوال ههدين ،لص ههالح
الوالدين من فئة (دراسات عليا) مقارنة بالوالدين من فئة (دبلوم فأقل).

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريهة لمسهتوى طبيعهة عالقهة الوالهدين بأبنهائهم

غير المتميزين تبعا لمتغيرات (جنس األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين) ،كما في الجدول (.)42

الجدول  :14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم غير المتميزين تبعا
المتغير المستقل
الجنع
المستوى التعليمي
للوالدين
الكلي

لمتغيرات (جنع األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين( .
مستويات المتغير
كر
أنثى
دبلوم فأقل
بكالوريوس
دراسات عليا

العدد
194
206
178
174
48
444
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3.92
3.95
3.91
3.93
3.95
3.93

االنحراف المعياري
0.53
0.57
0.57
0.54
0.48
0.55
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يتضح من الجهدول ( )42وجهود فهروق ظاهريهة بهين المتوسهطات الحسهابية لمسهتوى عالقهة الوالهدين

بأبنههائهم غيههر المتميهزين تبعهها للمتغيهرات (جههنس األبنههاء ،المسههتوى التعليمههي) ،وبهههدف التحقههق مههن جوهريههة
الفههروق الظاهريههة سههالفة الههذكر؛ تههم إج هراء تحليههل التبههاين الثنههائي (دون تفاعههل) ،وذلههك كمهها فههي الجههدول

(.)44
الجدول  :11نتائج تحليل التباين الثنائي (دون تفاعل) لمستوى عالقة الوالدين (ككل) بأبنائهم غير المتميزين
تبعا لمتغيرات (جنع األبناء ،المستوى التعليمي للوالدين).

مجموع
مصدر التباين
المربعات
20.0
جنع األبناء
0.07
المستوى التعليمي للوالدين
9120.3
الخطأ
2120.5
الكلي المصحح
*دالة إحصائيا على مستوى (.)0.05

درجة
الحرية
1
2
396
399

متوسط مجموع
المربعات
20.0
10.0
20.3

قيمة F
المحسوبة
0.28
20.1

الداللة
اإلحصائية
620.
0.89

إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين
يتضح من الجدول ( )44عدم وجود فروق دالة
ً
المتوسطات الحسابية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم غير المتميزين (ككل) تعزى لمتغير المستوى

التعليمي للوالدين ومتغير جنس االبناء.

تشير النتائج السابقة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى عالقة الوالدين بأبنائهم

المتميزين تبعا للمستوى التعليمي للوالدين لصالح فئة الدراسات العليا مقارنة بفئة الدبلوم ،ولم تظهر
فروق ذات داللة إحصائية لمستوى عالقة الوالدين بأبنائهم غير المتميزين تبعا للمستوى التعليمي
للوالدين ،كما لم تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى عالقة الوالدين بأبنائهم المتميزين

وغير المتميزين تبعا لمتغير الجنس.

تفسر الباحثتان هذه النتيجة أن الوالدين اللذين يكون المستوى التعليمي لديهما مرتفع يساعدان

أبناءهم على تلبية احتياجاتهم المعرفية ومساندتهم ودعمهم وهذا مابينته دراسة ( )Altaleb,2012أن
الوالدين المتعلمين يكفالن ألبنائهما حياة تتسم بالوفرة ويتسمان بقدر من المعرفة والوعي بحسب ما تلقياه

من تعليم فالمتعلمون أكثر من غيرهم وعياً بالموهبة ،وأفضل ممن هم أقل حظاً في التعليم في استشعار
الموهبة وإدراك خصائصها فعليه كلما زاد التعليم زاد الوعي ،وهذا يساعد على زيادة مستوى عالقة

الوالدين بأبنائهم المتميزين،كما أشارت ( )Obaid, 2012إلى أن المستوى التعليمي آلباء المتميزين
أفضل من المستوى التعليمي آلباء األطفال غير المتميزين ،كما بينت أن المستوى التعليمي يؤثر
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بصورة إيجابية في تنمية المواهب وأن اآلباء المتعلمين يتمتعان بمراكز مهنية ،وبالتالي تكون لديهم

مقدرة أكثر على توفير بيئة أسرية مستقرة تتمتع بمناخ تربوي مناسب وعالقات جيدة بين أفراد األسرة،
كما بينت دراسة ( )Abdeen, 2010أن اآلباء االعلى في المستوى التعليمي كانوا أكثر سياسة وشعور
باألمن وتوافقا مع بيئتهم ،وأكثر إدراكا لألساليب السوية في التعامل مع أبنائهم ولديهم معرفة في أثر
االساليب غير السوية على نفسية األبناء ،كما ترى الباحثتان أن الحوار بين الوالدين وأبنائهم واإلجابة
عن تساؤالتهم سيشبع الحاجة المعرفية لألبناء المتميزين وبالتالي سيسهم في تطوير عالقة إيجابية بينهم

وبين والديهم ،على عكس المستوى التعليمي المنخفض للوالدين الذي يسهم في التقليل من تعبير االبن
الموهوب عما لديه من مقدرات ،وعدم اشباع االبناء لحاجاتهم من المعرفة واإلجابة عن تساؤالتهم بسبب

محدودية المعرفة عند الوالدين ،وكذلك قد تكون نظرة األبناءإلى المستوى التعليمي المنخفض لوالديهم
تؤثر في ثقتهم بما يقدمه الوالدان من خبرة وإجابات عن أسئلتهم ،واتفقت هذه النتيجة مع دراستي (Al-
 )Khatib, 2014و دراسة ( ،)Ejailat,2016اللتين بينتا أن متابعة األبناء والتشجيع المستمر لهم

وتفهمهم ومعرفة احتياجاتهم ومساعدتهم على تنمية مقدراتهم العقلية والمعرفية ومساعدتهم على حل

المشكالت التي تعترضهم كله يساعد على ارتفاع مستوى عالقة الوالدين مع أبنائهم المتميزين مقارنة
بغير المتميزين.

أما نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى عالقة الوالدين مع كل من أبنائهم

المتميزين وغير المتميزين تبعا لمتغير الجنس فتفسر هذه النتيجة بأن آباء وأمهات األبناء المتميزين
وغير المتميزين لديهم الوعي بأهمية المساواة في عالقتهم مع أبنائهم سواء أكانوا ذكو ار أم إناثا ،وذلك
الن المجتمع األردني يستمد قيمه ومبادءه ومعتقداته من الدين اإلسالمي والذي حث على عدم التمييز
بين الذكور واإلناث  ،كما أن القوانين والتشريعات في المملكة األردنية الهاشمية ركزت على الفرص
المتكافئة لجميع األفراد بغض النظر عن جنسهم ،وهذا أثر في التنشئة الوالدية في النظرة إلى أبنائهم

وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( ،)Ibriam, 2017والتي أشارت

إلى أنه ال توجد فروق في اساليب المعاملة الوالدية تبعا لمتغير جنس األبناء.
التوصيات

 .4ضه ههرورة تقه ههديم الواله ههدين للرعايه ههة المناسه ههبة لألبنه ههاء س ه هواء أكه ههانوا متمي ه هزين أم غيه ههر متمي ه هزين ،وتلبيه ههة
متطلباتهم واحتياجهاتهم مها أمكهن ،واالهتمهام بالناحيهة النفسهية لألبنهاء ومسهاعدتهم علهى حهل مشهكالتهم
وتجاوزها.
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........طبيعة عالقة الوالدين بأبنائهم

 عقهد محاضهرات ونههدوات توعيههة واسههتخدام المنشههورات مههن خههالل المههدارس إلرشههاد الوالههدين إلههى كيفيههة.2
.تطوير العالقات مع أبنائهم والتعرف إلى األساليب السوية في التعامل معهم
توصية بحثية

 إج هراء بحههوث لمعرفههة أثههر متغي هرات أخههرى علههى عالقههة الوالههدين باألبنههاء مثههل المسههتوى االقتصههادي.4
. عمر الوالدين، عدد االبناء في األسرة،لألسرة

. إجراء بحوث مقارنة بين األسر التي لديها طفل متميز بأسر أخرى ليس لديها طفل متميز.2
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